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 （2．3）           Z（才）～左’／2，
という時間発展を示す．一方1＜μ＜2では（2．1）式の次元解析より

































   m（R，C）：玄一（州’（’十μ）F（る）； る＝〃’バ1＋μ〕，
．ここでスケーリング関数F（2）は有隈のカットオフZ。を持ち
・（・）一 黶A（；：、）I…／∫、（字1、）／ for 2≦2o，
及び
               F（2）＝0  forz＞宕。，
という関数形を持つ．ここでω（2，8）はスゲ一ルされた過飽和度∫を用いて
（3．6） ω（・，1）一1寃ﾊ・・十÷）（…（・，μ〃一μ）一号，
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        2＝灰／沢、
図2．粒径分布のスケーリング関数のφ依存性














































7． ∩  7， 2             －Z1     0     乃
図4．図3を単純化した模式図．




 （4．6）         ∫（C）～Z（左）／左・・グ”（’十μ），
と見積ることができ，特徴的長さZ（広）は（2．4）一ｮを満たすので
 （4．7）          Z、～Z（左）・・左’八’十μ），
と評価できる．ここでm一場を



































             驚会盟霞 薮 ．二嚢盛璽夢鑑遵羅亀製缶譲渤
     （。）        （b）        （・）
図5．シミュレーションによる界面の配置図．左から順にμ＝O，5，μ＝1．O，μ二1．5でのものである．






   ロット．（A），（B），（C）は各μ＝0．5，μ＝1．0，
  μ＝1．5に対応している．
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Dynamics of Ordering Processes in a Long－range Exchange Mode1
            Hisao Hayakawa＊and Tsuyoshi Koga
              （Facu1ty of Science，Kyushu University）
   We introduce amode1inwhichtheexchangeprobabi1ityρ（r1，r2）ofabinarymateria1
（Ising mode1）is a power1aw fmction of the distance between the exchanged part手。1es at
r1and r2asρ（r1，r2）oc l r1－r21’μ’d，where6isthe spatia1dimension and0＜μ＜2．Using
a coarse－grained picture，it is shown that our mode1be1ongs to the same universa1ity c1ass
as that of a noninteger derivative mode1for the time－dependent Ginzburg－Landau（TDGL）
equation．We consider phaseseparationsusingthe1ong－rangeexchangemode1．Weind
that the system has characteristics of the nonconserved system and the motion of the
interface is determined by its Ioca1curvature and the characteristic1ength Z（去）obeys Z（広）
斗1／2for0＜μ≦1．On the other hand，for1＜μ＜2，the equation of motion has a non1oca1
form包nd the characteristic1ength Z（広）obeys Z（広）1広1’（1＋μ）．We ana1yze the detai1s of
sca1ing properties of the phase separation．In the off－critica1quench we find that the
genera1ized Ostwa1d ripening takes p1ace and obtain the sca1ing function for the drop1et
size distribution．In the critica1quench we丘nd that the genera1ized spinoda1decomposi－
tion takes p1ace and determine the sca1ing form of the scattering fmction．
Key words：Long－range exchange mode1，TDGLequation，Ostwa1d ripening，spinoda1decomposition．
＾Now at Facu1ty of Science，Tohoku University．
